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Abstract
In a standard Keynesian model, higher tax and smaller government spending to reduce the budget
de丘cit have血e contractionary effect on private consumption. There is, on the contrary, a case where
the de:丘cit reduction has the expansionary effect, which is called non-Keynesian effect of丘seal policy,…
utie reason why people increase the consumption is that the people see cuts in current government
spending as the signal of lower taxes further in the future.
The purpose of this paper is to investigate the non-Keynesian effect of fiscal policy in the United
States. Bill Clinton was inaugurated as president of the United States in 1993. He made signi五cant de丘-
cit reduction his major ini也ative and signed the Omnibus Budget Reconciliation Act of 1993 into law.
He raised taxes and reduced government spending. This credible de:丘cit reduction lowered long-terra
interest rates. The output increased and the unemployment rate fell. Eventually, the federal government



























































































































































89,150- 140,000 31 31
140,000- 250,000 31 36
250,000 以上 31 39.6
[出所] 11994年米国軽済自書l毎日新聞社、 1994年、 62ページO
経済学兄要　第31巻　第1/2号
第3衰　93年包括財政調整法による所得階層別の課税変更の分布
世 帯 収 入 (ド ル ) 世 帯 数 の 都 合 (% ) 納 税 額 の 割 合 の 変 化 (% )
10,000未 満 14.0 - 2.5
10,000- 20,000 17.4 -3.9
20,000- 30,000 15.7 l 1▼7
30,000- 40,000 12.6 1.6
40,000- 50,000 9.9 2…7
50,000- 75,000 15.5 (.8
75,000- 100,000 6…8 5.6
100,000- 200,000 5.2 8l8
200,000以 上 1,3 81.3
[出所蝣] T1994年米国経済白書】毎日新聞社、 1994年、 62ページ。
第4表1993年包括財政現生法(OBRA93)の1998会計年度予凱こ対する影響(10位ドル)
項 目 OBRA93以前 OBRA93以 後 変 化
支 出 1,825…5 1,738.2 -87.3
数量 的 584.3 548.1 ー36.2
義務 的 970.6 945.0 ー25.6
債務 元利払 い 270.5 245…0 -25…5
収入 1,492.2 1,550.8 58.6
+ ? 333.2 187…4 ー145.8

























































































構 成 要 素 歴 史 的 平 均 (1955- 92年 ) 1992年 第 4四 半 期 ～ 93年 第 4 四 半 期
金 利 感 応 要 素 0.8 2.6
そ の 他 2.1 0.2
GDP 2.9 2.8

























午 為 替 相 場 (円 / ドル ) 対 日 貿 易 収 支 米 国 貿 易 収 支
1991 134…59 一 45.0 - 74.1
1992 126…78 一 50.4 - 96.9
1993 111.08 ー 60.2 一 132…5
1994 102.18 - 66…7 一 165…8
1995 93.96 A 59… - 174.2
1996 108.78 - 48.7 - 191.0
1997 121.06 - 57.3 - 198.1
1998 130…99 -65.4 - 246.7
1999 113.73 -74.8 - 345.4






















午 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
FF金利 8.01 5.69 3.52 3…02 4…21 5…83 5.30 5.46 5.35 4…97 6.24
10年 物債 券利 blり 8.55 7.86 7.01 5.87 7.…09 6.57 6.44 6.35 5.26 5…65 6.03
鞘 曾昔 地価 [-.*** 5… 4.2 3.0 3.0 2.6 … 3.0 2.3 1.6 2.2 3.4
[出所] 「経済許間委員会年次報告」の付録統計表から作成。
第9乗　連邦財政支出の対GDP此(%)
会計 年度 1989 1992 2000
総支 出 21.2 22.2 18…2
純利 払 3.1 3.2 2.3
























項 El 1973- 1995 1995- 2000 変 化
労 働 生 産 性 成 長 率 (% ) 1ー39 3.01 1.63
景 気 循 環 効 果 .00 .04 .04
構 造 的 労 働 生 産 性 1.39 2.97 ▼58
資 本 サ ー ビ ス .70 1.09 .38
情 報 資 本 サ ー ビ ス .41 1.03 …62
他 巾 着 阜 サ - l:'-; …30 .06 】.23
労 働 の 質 2ー7 .27 .00
構 造 的 TFP .40 1.59 1.19
コ ン ピ ュ ー タ …セ ク ター TFP .18 …36 .18
コ ン ビ ユ 】 夕 …セ ク ター TFP を 除 い た TFP 2ー2 1.22 0ー0
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Figure 1. P「ivate consumption and public deficit
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